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This paper is inspired by the “strategic essentialism” of Gayatri Spivak, and 
seeks to construct an “Okinawan Women’s Studies” as a temporal topos (in 
the Aristotelian sense) that will enable Okinawan women to put aside local 
differences and forge a sense of collective identity in order to oppose colonial 
modernity. 
“Colonial modernity” is a key term used by Tani Barlow in her Formation 
of Colonial Modernity in East Asia, 1997, to express the complex framework 
of the post-colonial world of East Asian countries such as China, Korea, and 
Taiwan; and, at the same time, to break the binary opposition of 
colonizer/colonized and subject/object. 
Okinawa is also under colonial modernity, and this has led to a women’s 
movement against the oppressive situation, such as sexual violence 
perpetrated by soldiers of the United States Marine Corps. The movement is 
led by a group of women who participated in the 1985 Nairobi International 




group started an annual women’s festival named the “Unai festival.” “Unai” 
means “sister” in the Ryukyuan-Okinawan language and in folklore and myth 
connotes a guardian deity for a woman’s brothers. Here is a union of 
feminism and the indigenous faith in “Unai.” 
I argue that Okinawan feminism, cherishing this “Unai” concept, should be 
called “Unaiism”; and that this movement can support an “Okinawan 
Women’s Studies” in confronting colonial modernity. 
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学するのも、沖縄師範の付属小学校に初めて 3 名の女生徒が入学した 1885 年
（明治 18）のことである9 。1895 年（明治 28）ごろの調査によると女子就
学率は全国最下位のわずか 9％（全国平均 43％）10 で、就学率や識字率の男
女格差は広がるばかりだった。1896 年（明治 29）の調査でも、ようやく女子
の尋常小学校への進学率が二桁台になった、と記録されている11。また、
「1897 年（明治 30 年）4 月 5 日、首里小学校女子部において、首里区学齢
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三十五名は他府県ヨリ寄留セシモノ、三名は本県人ナリ』とある。 


















ナ ラ テ ィ ン
、ものは知らず






















                                                  










































































通するサブ・システムとして捉えられる（Tani E. Barlow, 1997, Formation of  
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26「文化の客体化」の概念は、太田好信, 1998（1993）『トランスポジション
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なトポスを立ち上げたのである。27 
 
                                                  
27 新刊『沖縄県史 各論編 8 女性史』（沖縄県教育委員会、2016）は、県史
として編纂された唯一の女性史であり、ジェンダーの視点を導入した沖縄女
性学の集大成と言えよう。 
